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：(論文)Topics in Nivkh Phonology『音韻研究』11。115-116。2008年３
月
中 村 永 友：(論文)Distribution of Horizontal Distance Traveled by Saltating Sand
 
Grains in Air,Coastal Sediments’07,Proceedings of the Sixth Interna-
tional Symposium on Coastal Engineering and Science of Coastal
 
Sediment Processes,1255-1268,Nicholas C.Kraus, Julie Dean Rosati









：(論文)Toward a Software Development Model for Automatic Mark-
ing Software,Proc.of ACM Special Interest Group on University and
 
College Computing Services (SIGUCCS)Fall 2007 Conference,pp.190-
193, (Oct.7-10, 2007, Orland, Florida, America)，（共著者)Hidekatsu
 











：(論文)〝Impact of nontraditional activities on scale and scope econ-
omies:A case study of Japanese regional banks,"（単著）Japan and the
 
World Economy,Vol.20,pp.175-193.
山 田 智 哉：(分担執筆)『統計・データ科学事典』正準相関分析の項目を担当，朝倉書
店，2007年６月
研究発表・講演など
浅 川 雅 巳：(学会発表)「社会的分業の?ネットワーク>化と商品生産の揚棄」札幌唯
物論研究会定例研究会における報告 2007年７月14日
児 玉 敏 一：(研究発表)日本経営教育学会全国大会（高松大学），「中国ベンチャー企業
の経営戦略；大競争時代の経営管理」（単独口頭発表），2007年11月24日
坂 下 紀 彦：(研究発表)The case of use of activity-based costing at Fukuoka Water
 
works Bureau. 研究会名：The study meeting on budgeting in Chiang-






白 石 英 才：講演（招待)Topics in Nivkh Phonology,Phonology forum 2007 主催：
日本音韻論学会。場所：SGU，2007年８月

























山 田 智 哉：(国際学会発表)〝On testing hypotheses for the coefficients of canonical
 
vector." International Statistical Institute,Lisbon,2007.08
：(口頭発表)〝Shrinkage Estimation with Monotone Incomplete
 
Multivariate Normal Data."University of Guelph,Canada,2007.10
― ―129
